




In South Korea, the education of Japanese as a foreign language expanded following its 
introduction to the high school curriculum by the order of President Pak Jeong-hui in 1973. 
However, there lies a close but complex relationship between Korea and Japan, which sometimes 
affects people who engage in the Japanese language. In this paper, 12 university teachers, who 
started learning Japanese in the 1970s and taught Japanese after studying abroad in Japan, were 
interviewed about their life stories, and the interview data were analyzed in terms of   “self 
engaging in the Japanese language”, which refers to the perception of self as a continuum from a 
person who was previously a Japanese learner and an international student but is now a Japanese 
teacher. The interviewees’ career growth has coincided with the expansion of Japanese language 
education in South Korea. Thus in the analysis, how the social and cultural context is woven into 
their self-perception is discussed. 
According to the results, the pervasive idea that Japanese language education is necessary 
for the development of Korean industry and economy along with the start of Japanese language 
education in many high schools and universities encouraged the interviewees to learn Japanese. 
Moreover, they came to consider Japanese language a part of their values and proactively made 
an effort to study Japanese. Interviewees’ contact with Japanese culture or people as well as 
existing relationships with Japanese society via their families influenced the formation of the self, 
who is voluntarily committed to the Japanese language. They perceived the self as a Japanese 
teacher and a pro-Japanese Korean whose role is to eliminate prejudice against Japan and prompt 
mutual understanding. This self not only affects the social context and but also reforms it.
The results suggests that this transformation of   “self engaging in the Japanese language” 
contributed to changing discourse over Japanese language education in Korean society.
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申 男 1972 1972 大学 1983 1987 4 日本文学 ア
洪 女 1972 1972 大学 1977 1981 4 日本語学 カ
沈 女 1974 1972 大学 1979 1983 4 日本語学 キ
金 男 1976 1974 高等学校 1989 1992 3 社会言語学 エ
鄭 女 1976 1976 大学 1985 1989 4 国語学 ク
柳 男 1977 1975 高等学校 1983 1987 4 言語学 イ
白 男 1977 1977 大学 1984 1991 7 日本語学 ケ
河 男 1977 1977 大学 1987 1992 5 日本語学 ソ
車 女 1977 1977 大学 1983 1991 8 日本文学 オ
韓 男 1978 1978 大学 1985 1999 14 史学 コ
田 男 1978 1976 高等学校 1986 1991 5 言語学 エ

















































































































































































































































































































































































































＊ 1 国際交流基金『2009 年海外日本語教育機関調査』（http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/result/dl/
news_2009_01.pdf）によると、世界中で最も日本語学習者の多い国は韓国で、学習者数は 96、4354 人に至って
いる（最終閲覧日 2012 年 8 月 8 日）。
＊ 2 1950 年代後半、日本語学習のための参考書が数種類出版されたが（趙 2005）、1958 年、文教部はそれらを日本
の文化的侵攻を招く有害行為であるとし、発売禁止などの処分を求めた（『日本語解読参考書発行에대한 対策強
求의 件』国家記録院管理番号CA0026768）。詳しくは河先（2010a）を参照されたい。
＊ 3 『韓國의日本語教育實態−’98 〜’99 −』韓國日語日文學會、1999 年による。
＊ 4 高等学校への日本語科目の導入に対して賛否両論があったことは、稲葉（1973）で報告されており、河先（2013）
が議論の内容を整理している。
＊ 5 韓国の高校は、大学進学を目標とする一般校と就職を目標とする実業系校の 2種類に区分されている。
＊ 6 『朝鮮日報』1975 年 1 月 5 日、8月 5日。『東亜日報』8月 8日、8月 25 日。
＊ 7 『韓国にとって日本とは何か−総合シンポジウム−（一）』国書刊行会、1977 年。
＊ 8 1980 年代の日本語教育をめぐる言説の詳細については、河先（2013）で詳しく述べた。






＊ 11 前掲の国際交流基金の調査によれば、中等教育機関の日本語学習者は、全体の約 9割を占めている。また、中
等教育機関の日本語教師数は、全体の約 6割を占めている。
＊ 12 Dörnyei（2009）は第 2言語の自己を、ガードナーの統合的動機づけの再解釈であると主張している。
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